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In order to investigate the complicated mechanism of long-term variations in the upper atmosphere, we need to analyze various 
kinds of multi-disciplinary data measured at different locations and altitudes. The databases of such observations, however, 
have been maintained and made available to the community by each institution that conducted the observations. That is one of 
the reasons why those data have been used only for studies of specific phenomena. For the same reason some of the 
observational data have been used by only researcher groups who were involved in the observation campaign and have never 
been made available to other researchers. 
A six-year research project, Inter-university Upper atmosphere Global Observation NETwork (IUGONET), was just 
initiated in 2009 to overcome such problems of data use by the five Japanese research institutes (NIPR, Tohoku Univ., Nagoya 
Univ., Kyoto Univ., and Kyushu Univ.) that have been leading ground-based observations of the upper atmosphere for decades. 
We are collaborating to build a database system for the metadata of our various kinds of observational data acquired by the 
global network of radars, magnetometers, optical sensors, helioscopes, etc. The metadata database (MDB) will be of great help 
to researchers in efficiently finding and obtaining various observational data we have accumulated over many years. The MDB 
system will significantly facilitate the analyses of a variety of observational data, which we believe will lead to more 
comprehensive, interdisciplinary studies of the upper atmosphere. 
We will introduce the current development status and future plan of the project, and briefly talk about one of the planned 
polar researches - global disturbance dynamo in the ionosphere by using various kinds of observational data provided from the 







平成 21 年度から始まった 6 ヶ年のプロジェクト「超高層大気長期変動の全球地上ネットワーク観測・研究」(略称：
IUGONET)では、このような問題を解決するため、超高大気の地上観測をリードしてきた国内の 5機関(極地研、東北大、名
古屋大、京都大、九州大)が連携し、全球上に展開するレーダー、磁力計、光学観測装置、太陽望遠鏡等による超高層大
気地上観測ネットワークで得られた多様な観測データに関するメタデータ・データベースを構築する。このメタデータ・データ
  
ベースによって、各機関がこれまでに蓄積してきた種々の観測データの横断的検索・取得が容易になり、多様な観測データ
の総合解析による超高層大気の学際的研究が促進されると期待する。 
発表では、プロジェクトの進捗状況と今後の開発について説明する。また、開発と平行して、IUGONET 参加機関が所有
する多様な観測データを用いた共同研究も計画しており、そのうち極域の現象に関連して、全球の地磁気データや、レーダ
ー観測による熱圏風データ、全天カメラによるオーロラ活動度データなどを利用した電離層擾乱ダイナモの研究について簡
単に紹介する。 
 
